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Abstract: The present study was conducted to clarify the body composition and physical characteristics of 
elite high school female handball players, and to compare those variables between starters and nonstarters in a 
team. Seventeen elite high school female handball players without a goalkeeper volunteered for the study. Body 
composition, height and body mass were measured. Physical characteristics investigated included grip strength, 
20-m sprint time, pro-agility time, jump ability, sitting handball throw and Yo-Yo intermitted test. As jump 
ability parameters, data on counter movement jump (CMJ) height, rebound jump index (RJ index) and standing 
broad jump distance were collected. The characteristics of the study subjects overall were as follows: height 
159.3±5.9 cm, body mass 55.0±4.2 kg, grip strength 29.4±3.7 kg, 20-m sprint time 3.42±0.12 s, pro-agility time 
5.13±0.18 s, CMJ height 31.0±3.7 cm, RJ index 1.547±0.222, standing broad jump distance 1.97±0.16, handball 
throw 15.8±2.0 m, yo-yo intermitted test 3075±547.3 m. Comparison of the 2 groups showed that starters were 
significantly superior to nonstarters in terms of the RJ index and yo-yo intermitted test. However, the 20-m sprint 
time and pro-agility time of nonstarters were significantly higher than those of starters. These data would be 
valuable for identifying talented female handball players.
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1999）．試合中の総移動距離は 4500 m―7000 m に


















告している．また，1 回の攻防は 20―30 秒程度








































































































インの左右に設置し，センサー部は床上 50 cm の
高さとした．ウォーミングアップおよび練習とし



















て，直立姿勢から腕振りを用いず RJ を 5 回連続


























Endurance Test，Intermittent Endurance Test，Inter-







Endurance Test Level 1 を 採 用 し た．Castagna et 




前方 20 m の地点と，スタート地点より後方 2.5 m
の地点にポイントを設置し，ペースメーカーの音
に合わせてスタート地点より 20 m 往復走を行わ
せ，その後ジョギングをしながら後方のポイント








経験のある 8 名をレギュラー群（2 年生：3 名，3
年生：5 名），先発出場していない 9 名を非レギ


















プロアジリティテストと 20 m 走，握力と立幅跳











































態は，平均の身長は 159.3 cm，体重は 55.0 kg で
あった．女子ハンドボール選手に関する先行研究
によると，高校選抜大会優勝女子ハンドボールチ
ームの平均の身長は 159.7 cm，体重は 55.7 kg（鈴
表 1　各種測定項目における相互関係
握力 20m 走 プロアジリティテスト 垂直跳び RJ-index 立幅跳び 長座位スロー Yo-Yo テスト
握力 1
20m 走 -0.283 1
プロアジリティテスト -0.405 0.827** 1
垂直跳び 0.497* -0.419 -0.396 1
RJ-index 0.389 -0.303 -0.658** 0.468 1
立幅跳び 0.653** -0.134 -0.290 0.781** 0.411 1
長座位スロー 0.438 -0.246 -0.195 0.453* 0.448 0.414 1
Yo-Yo テスト 0.506* -0.257 -0.286 0.591** 0.449 0.504* 0.572** 1
*p<0.05  **p<0.01
表 2　レギュラー群および非レギュラー群における測定結果
全体（17 名） レギュラー群（8 名） 非レギュラー群（9 名） 有意差
平均 標準偏差 平均 標準偏差 範囲 平均 標準偏差 範囲 （レ群 vs 非レ群）
身長 (cm) 159.3 5.9 160.0 6.0 151-168 158.7 6.2 148-166 －
体重 (kg) 55.0 4.2 54.4 2.7 52-60 55.5 5.2 48.6-64.7 －
握力（kg） 29.4 3.7 30.8 3.9 28.5-39.2 28.2 3.2 21.6-33.1 －
20m 走 (s) 3.42 0.12 3.35 0.12 3.21-3.53 3.48 0.10 3.33-3.64 *
プロアジリティテスト (s) 5.13 0.18 5.03 0.16 4.87-5.28 5.23 0.14 5.04-5.49 **
垂直跳び (cm) 31.0 3.7 32.5 3.8 29.8-38.1 29.7 3.3 25.8-34.4 －
RJ-index (m/s) 1.547 0.222 1.669 0.152 1.428-1.913 1.438 0.223 1.093-1.908 *
立幅跳び (m) 1.97 0.16 1.91 0.15 1.74-2.20 1.84 0.17 1.62-2.13 －
長座位スロー (m) 15.8 2.0 16.64 1.05 15.7-18.2 15.05 2.44 10.62-18.3 －
Yo-Yo テスト (m) 3075.0 547.3 3445.0 245.1 2920-3800 2782.2 587.9 1960-3560 *
* p <0.05 ** p <0.01 －：n.s.
424 岡野ほか
木ほか，2013），大学女子ハンドボールチームの
平均の身長は 165.7 cm，体重は 59.4 kg（池田ほ
か，2007），日本代表女子ハンドボールチームの































となる（Zapartidis et al., 2009）．スポーツ選手の
中でもハンドボール選手は，敏捷性や筋力，パワ
ーが高く，短距離選手のように高い無酸素性作業









べており，本研究では 20 m 走を用いて測定した．
日本ハンドボール協会が 18 歳以下の女子優秀選
手を対象とした調査（安達ほか，2008）による
と，20 m 走の平均タイムは 3.38 秒と報告されて
































































































































































ムの選手における平均の身長は 159.3 ± 5.9 cm，
体重は 55.0 ± 4.2 kg，握力は 29.4 ± 3.7 kg，20 m
走は 3.42 ± 0.12 秒，プロアジリティテストは
5.13 ± 0.18 秒，垂直跳びは 31.0 ± 3.7 cm，RJ-
index は 1.547 ± 0.222 m/s，立幅跳びは 1.97±
0.16，長座位スローは 15.8 ± 2.0 m，Yo-Yo テス
トは 3075 ± 547.3 m であった．
2. 各種測定項目における相関関係について，プロ
アジリティテストと 20 m 走，握力と立幅跳び
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